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The Mechanism of Environmental Hormone 






 The influence of chemical pollution is described in the wide ranging from human 
body till wilders especially focusing on the chemicals disturbing hormone system, 
which is called environmental hormone. Many kinds of chemical, for example, 
medicine like DES, agrichemicals like DDT, paint additives like TBT, plastic 
material like p-nonylphenol, so on, bring the hormone system into confusion, where 
related phenomena, for instance, hermaphrodite which has both sexes organs inside 
one body, sterility (impossibility of generation), feminization of many kinds of 
animal are described. 
 The mechanism how the pollutant disturbs hormone system is described in the last 
chapter citing the recent information about internal secretion. Finally the author 
proposes these understandings onto the environmental education system as the 
life-protection knowledge. 
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を報告した（図 1）。「この 50 年間に成人男子の精液中の平均精子数は、1 ミリリッ





















 図 2.に、足の足りないあるいは多すぎるカエルの例を示す。 
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2. 不妊治療薬 DES 
環境ホルモンの影響の仕組み                      冨士川 計吉 
 6


















          
   男性の女性化           女性の男性化 
尿道下裂、卵巣と子宮あり    尿道位置異常、尿道への膣開口 
陰唇癒着 








認知科学研究                                        室蘭認知科学研究会 

































h. ビスフェノール A 
 2,2-ビス(p-ヒドロキシフェニル)プロパンが、化学名称で、プロパン分子の中央の炭素に 2 個
のフェノールが、パラ位置で結合している。 
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まな実態が相次いで多数明らかになってきた。 






















認知科学研究                                        室蘭認知科学研究会 
















































































認知科学研究                                        室蘭認知科学研究会 




















































 最近の内分泌学では、図 6 に示すように、脳下垂体から生殖腺刺激ホルモン FSH
が出て、精巣内のライディヒ細胞がこれを受け、テストステロンを産生する。脳下 
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図 7 性器の発生と異常発生（参考文献5,6） 
 




認知科学研究                                        室蘭認知科学研究会 





















































第 38回室蘭認知科学研究会（平成 14年 12月 7日室蘭工業大学）において本論を
口頭発表した際、質疑応答の時間に次の質問があった。 
質疑 1 「深層水の化学汚染についてはどうか。」（若菜博氏） 
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